



























When Utopia Becomes Dystopia: 
the Absence of Evil in Images of Russia in the Works of Solzhenitsyn
INOUE Madoka




Solzhenitsyn.  When he talks about what Russians should be, or how Russia can 
reborn after the collapse of USSR, he imagines a world of harmony with people of 
good faith.  In his 60s literary works, Solzhenitsyn portrays Russian peasants as 
people endowed with the virtues of modesty, unselfishness and patience.  In his 90s 
works, he reflects on the goodness of Russian peasants among all the Russian 
people, who follow the faith of the Orthodox Church.  Moreover, when he argues 
about the Russian type of democracy, he claims that a cooperative relationship 
could emerge between an ethical and moral president and a Russian people who 
can both listen to each other.  In his consideration, ethnic Russians who have been 
forced to scatter throughout the Russian Federation, have a mission to become a 
warp thread in a tapestry woven by various ethnic groups in Russia.  Addition to 
discussing these analyses, this paper clarifies the fact that evils are absent from the 
world which Solzhenitsyn depicts; that is, his world is full of people of good will.  In 
such a situation, what seems to be utopia takes on a new complexion as dystopia.  
This is because the violence of compulsive agreement might be forced on people.  
Solzhenitsyn has sometimes been called a Russian chauvinist or nationalist; 
however, it is insufficient and meaningless to label him as such.  If we are to face 
the gulf or lack of dialogue between liberal intellectuals and people who sympathize 
with the Russian image of Solzhenitsyn, further considerations on the absence of 
evil in his world might provide a clue to initiating dialogues.





























































































































10 Andrzej Walicki, The Slavophile controversy: History of a conservative utopia in nineteenth-
century Russian thought, Oxford: Clarendon Press, 1975, および A History of Russian Thought: 



















































































































































れてきた。」（А. И. Солженицын, Россия в обвале, с. 161, 『廃墟』、207頁。） 『廃墟』におい
ては、これらの美徳に加えて、ロシア人に生来備わった資質として、開放性、率直さ、























16 Там же, с. 178.（同書、228―229頁。）以下、ソルジェニーツィンの著作からの引用は、
邦訳を参照して筆者が訳出したため、邦訳書との異同がある。
17 А. И. Солженицын, Россия в обвале, с. 161.（『廃墟』、207頁。）
18 G. Fedotov, The Russian Religious Mind: Kievan Christianity, the tenth to the thirteenth 






ものだからです。」（コリント I 3: 18―19）中村喜和「瘋癲行者覚書」（『言語文化』6号所収、
3―26頁）、7頁。
20 この文書は、2000年8月にロシア正教会全主教会議で採択されたものであり、後にМ. П. 
Мчедлов(общ. ред.), Указ. соч. c. 250―392に収録されている。ウェストはこの文書をカト
リックの回勅（encyclica）や世界教会協議会（WCC）の声明とならぶ、ロシア正教会の
権威による公式声明とみなしている。Charles West, “The Russian Orthodox Church and 
Social Doctrine: a Commentary of Fundamentals of the Social Conception of the Russian 








































































25 Владислав Сурков, Русская политическая культура. Взгляд из утопии//Русская 
политическая культура. Взгляд из утопии: Лекция Владиславa Сурковa Mатериалы 




































































27 А. И. Солженицын, Как нам обустроить Россию, с . 595.（『甦れ』、139頁。）
28 А. И. Солженицын, Письмо вождям Советского Союза, с. 181.（『手紙』、66頁。）





























































人、白ロシア人を指す言葉であったという点のみ述べられる（А. И. Солженицын, Как 
нам обустроить Россию, с. 541, 『甦れ』、14頁）。
34 なお、今日では、「○○人」という表現で民族的側面を強調する場合には、「エトニーチェ
スキィ」（「エトノス」の形容詞）の語を使用することが多いように見受けられる。
35 Terry Martin, The Af firmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet 













































































































41 А. И. Солженицын, Как нам обустроить Россию, с. 541―542.（『甦れ』、15頁。）




Путин, Россия: национальный вопрос, http://www.ng.ru/politics/2012―01―23/1_national.
html（2014/1/31閲覧確認。）
44 Алла В. Сергеева, Какие мы, русские? Книга для чтения о русском национальном 







































































50 М. П. Погодин, Историко-Политические Письма и записки в продолжение крымской 
войны 1853―56, М. , 1874, с. 268およびN. Riasanovsky，A Parting of Ways: Government and 




































54 А. И. Солженицын, Россия в обвале, с. 43.（『廃墟』、58頁。）






































А. И. Солженицын, Письмо вождям Советского Союза, с. 181.（『手紙』、66頁）などを参照。
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